










Eﬀ ect of Combined Shadowing and Repeating on Speaking Performances for a Class of Chinese 
Learners Studying Intermediate Japanese: Manipulating Working Memory Capacity
Xiaowei Wang
Abstract: The effect of the combination of shadowing and repeating (four times shadowing 
+ one time repeating) on the speaking performances (fluency, accuracy, and complexity) of 
a class of Chinese learners studying intermediate Japanese. In the experiment, six times 
shadowing was adopted as a comparative condition and working memory capacity was set 
up as an independent variable. The main results were: (1) considering ﬂ uency in the case of 
small working memory capacity, an increased performance was higher for shadowing than 
in the combined practice. In the case of combined practice only, a diﬀ erence in the increased 
performance due to working memory capacity was observed. (2) Considering accuracy, 
shadowing tended to increase performance more than combined practice did. These results 
indicate that repetition of shadowing deepens semantic processing, elaborates on information, 
and promotes lemma searches and syntactic structures of speech, thus improving fluency 
and producing more-accurate linguistic forms. The results suggest that even learners with 
small working memory capacity might increase their ﬂ uency and accuracy of speaking if they 
practice shadowing well.






































































































































































































































































































































































































































27点以上の参加者19名を WM 容量大群（M= 31.79，
SD= 3.08），26点以下の参加者19名を WM 容量小群
（M= 21.84，SD= 2.65）としてグループ分けを行った。
LST の得点について，t 検定を行った結果，WM 容量
大群と WM 容量小群の間に，有意な差がみられた（t 







(1,36)= 26.96, p< .001, η2= .37）が有意であった。これ
は練習法にかかわらず，WM 容量の大群が小群より
正再生率が高いことを示す。練習法の主効果（F (1,36)= 
16.85, p< .001, η2= .04）が有意であった。これは WM
容量の大小にかかわらず，シャドーイングが複合練習
より正再生率が高いことを示す。練習法× WM 容量








練習法の主効果（F (1,36)= 3.11, p= .086, η2= .03）が
有意傾向であり，WM 容量の大小にかかわらず，シャ
ドーイングが複合練習より流暢性の伸びが大きかっ
た。WM 容量の主効果（F (1,36)= 0.92, p= .343, η2= 
.01）は有意ではなかった。練習法× WM 容量の交互




かった（F (1,36)= 6.79, p= .013, η2= .07）。また，複合
練習の場合，WM 容量大群が WM 容量小群より流暢















練習法の主効果（F (1,36)= 2.99, p= .092, η2= .03）が
有意傾向であり，WM 容量の大小にかかわらず，シャ
ドーイングが複合練習より正確性の伸びが大きかっ
た。WM 容量の主効果（F (1,36)= 0.10, p= .755, η2< 
.01）と，練習法× WM 容量の交互作用（F (1, 36)= 0.42, 








WM 容量の主効果（F (1,36)= 2.18, p= .148, η2= .03）
と練習法の主効果（F (1,36)= 0.06, p= .802, η2< .01），
および練習法× WM 容量の交互作用（F (1, 36)= 0.59, 









































































































































す。MH は複合練習 WM 容量大群であり，ML は
複合練習 WM 容量小群であり，SH はシャドーイ
ング WM 容量大群であり，SL はシャドーイング
WM 容量小群である。
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